




Seismic Ground Response in班臨awaArea for 
Future Tokai Earthquake (II) 
一-SeismicGround Response and Degree of Soil Liquefaction 
Hitoshi TANIGUCHI， Ryoichi MIYANAGA and Kumiji IIDA 
In this paper， the e妊ectof ground conditions on the seismic surface motions and the degr巴E
of soil liquefaction are investigated in the western part of the Mikawa area in connection with 
future Tokai Earthquake 
The following results of this investigation are briefly pointed out: 
1) The estimated seismic intinsity by ]MA scale in the western part of Mikawa area is from 
V to VL and maximum earthquake ground acceleration at the ground surface is about 250 
gals 






















































表 l 地震波伝播径路の動力学定数(安芸， 1967) 
I~ 厚さ P波速度 S波速度 密度(凶) (回/sec) (~叩/sec) (g/cm') 
第 l層 4.5 5.50 3.10 2.50 
第2層 10.6 6.15 3.40 2.70 
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5~6 となる。ここで Esteva 他による経験式において，
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(1) 明応地震 (1498年)3) 
(2) 宝永地震 (1707年)4) 
(3) 安政地震 (1854年)4) 
(4) 濃尾地震 (1891年)5) 
(5) 東南海地震(1944年)6) 
(6) 三河地震 (1945年〉 η
以上6つの地震について，震度分布，液状化発生の有
無を調べ計算結果と比較した。
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表 2 震度に関する経験式と計算結果
R=100km， M=8.0 
提 案 者 経 験 式 計算結果
河 角 (1943) e1= (100/R) 2・explMk-0.00183(R-100)f 1=6.3 
M=4.85+0.5Mk 
河 角 1=2・M-9.7-0 .00183(R-Ro) -4 .605IogR/Ro 1=6.3 
(R> Ro = 100km) 
: 1=2・M-9.7+2・logR/Ro-O.167(R -Ro) 1=6.3 
(R三五Ro=100km)
河 角 (1956) 1=2. M -4. 60IogR-0. 00166R -0.32 1=6.3 
Esteva (1968) 1M.M=1.45. M-5.7IoglOR+7.9 1M.M二 8.1
L.M.A=5.0 
Esteva and 1M.M=8.16+1.45・M-2.46InR 1M.M=8.4 
Rosenblu巴th(1964) 4.M.A二 5.8















石 本 (1932) I拘置=0 .125 X 100.6021 
河 角 (1937) I品目=0.253X 100.51 
??
角 ~ IloglOA= (Mk/2) -0.6， M=4.85+0.5Mk 
井 (1966) Am=(5/!18・lOVo















McGuire (目制 I y=472.3X 100.278.M/(R+25) 1.301 
a/g=5. 7eO.8M/ (R+40) 2 a=172 
y=148 



















(米N{国直) Zd/σy' Feニ rd/rI (m) (日本)
3.5 4 0.395 0，147 2 
4，5 4 0，337 0，172 2 
5，5 4 0，276 0，181 2 
6，5 5 0，306 0.190 3 
7，5 5 0.270 0.215 3 
8，5 5 0，322 0，180 3 
9.5 4 0，294 0，143 2 
10，5 4 0，311 0，135 2 
1l.5 4 。.289 0，145 2 
12，5 4 0，299 0，140 2 
13，5 5 。.280 0，179 3 
14，5 5 0.281 0，178 3 
15.5 18 0，264 0，617 10 
16，5 20 0.262 0，672 11 
17，5 25 0，246 0，837 14 
18，5 22 0，250 0，740 12 
19，5 16 0.237 0，506 9 
示したように西三河の調査地点付近では震度 5~6 とな









での距 度 液状 津波
古住 化
明応地 1498 約 高守
8.6 5 つ
震 9.20 130km 4m 
宝永地 1707 約 約
8.4 6 鉦 4m 
震 10.28 100km 以下
安政地 1854 約 3~ 
8.4 5~6 有
震 12.23 100km 4m 
東南海 1944 約 半田
8.0 6 0.7m 
地震 12. 7 140km で有
三河地 1945 約 無 j7.1 6 無
震 1.13 35km 
濃尾地 1891 約
8.4 6 無 無
震 10.28 80km 
東海地 約
有つ 8.0 5~6 
震 100km 
崎 言E 岡 残留間隙水圧比
平均粒径
Dso(mm) 
PL PL * Dr(%) Ur/σy' 
0.40 5，70 3.65 1.0> 
1 5.40 3.49 
60 1.0> 
1 4.68 3.23 




0.03 60 0，97 
0，15 2，05 2.16 
1 1.47 1. 73 
60 0，72 
1 1.58 2.11 
1 1.02 1.57 






0.55 80 0.09 
~PL二 26.3 ~PL*=21. 5 
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表 6 B地盤における液状化危検度
問(語)
Seed 岩崎 育E 岡 残留間隙水圧比
Zd/σv' I Fe三 rd/rI 
N11直平均粒径
PL P L* Dr(%) Ur/C5v' 
(日本)1 (mm) 
4，5 0.256 6 0.55 3.45 2.16 60 1.0> 
5.5 7 I 0.521 0.192 4 0.15 3.92 2.71 
60 1.0> 
6.5 5 i 0.479 0.121 3 I ) 3.75 2.78 
7.5 13 0.548 0，297 7 0.0032 70 1.0> 
8.5 14 0.497 0.328 8 0.55 3.85 3.35 
9.5 16 0.452 I 0.409 9 ) 3.27 3.11 
10.5 16 0.414 。.425 9 ) 2.83 2.98 
60 1.0> 
11.5 16 0.417 0，391 9 0.55 2.60 3.06 
12.5 14 0.387 0.375 8 ) 2.34 3，12 
13.5 11 ! 0.361 0.305 6 ) 2.19 3.37 
14.5 18 0.344 0.512 10 0.0009 80 0.34 
15.5 22 0.322 0.612 12 1司00 1. 98 4.41 80 o 0.25 
16.5 16 0.331 0.438 9 0.014 
17.5 i 34 0.313 0.936 19 ) 
80 0.18 
18.5 27 0.757 15 ) 
19.5 38 0.279 1.104 21 0，10 
一ー一一一一」一ー一L:PL二 30.2L:PL*=31.2 
表 7 C地盤における液状化危険度
!推定法| Seed 正山玉 山碕 龍 岡 残留間際水圧比
深度|!( * i| |l(N値)1平均粒径Nfl国直 Zd/ c5 v' 1 Fe= rd/ rI 
(m) 米 ) 日本 Dso(mm) 
PL PL* Dr(%) Ur/σv' 
0.428 I 1.126 0.55 2.74 1.66 
50 
4.5 I 27 02336 1.205 15 ) 1.45 0.94 
5.5 2 。.327 0.116 l 。.003 70 0.75 
6.5 9 。.291 0.55 3.73 2.77 
50 1.0> 
7.5 18 0，262 0.813 I 10 ) 1.60 1.28 
8.5 9 0.324 。.340I 5 )) 3.55 3.09 50 1.0> 
9.5 11 0.285 0.463 6 ) 2.97 2.83 
60 0.64 
10.5 16 0.263 0.669 9 ) 1. 79 1.89 
0.255 0.373 5 0.22 0.95 1.12 60 0.26 
12.5 I 5 0.235 0.213 3 0.02 
13.5 I 4 0.221 0.190 2 ) 70 0.12 
14.5 5 0.227 0.220 3 ) 
I 15.5 5 0.213 0.235 3 0.22 0.76 1.39 
16.5 23 0.197 1.000 13 。.60 0.25 0.55 
17.5 45 0.184 2.391 25 0.01 80 0.08 
18.5 50 0.267 1.805 28 ) 
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